














DEVELOPMENT OF WAVELENGTH CONTROLL SYSTEM OF ECLD 








   We are studying energy level structures of atoms by using laser spectroscopy. In particular, I aim at 
laser-induced fluorescence (LIF) observation experiments using rubidium-encapsulated gas cells to obtain 
hyperfine structure resolved spectra of rubidium atoms. In order to perform LIF observation, an excitation 
laser with high stability and sufficient wavelength scanning range is indispensable. 
   In this study, I developed a wavelength control system of an external cavity laser diode (ECLD) system 
for LIF observation of Rb atoms. I have successfully observed LIF of Rb atoms using continuous wide 
range wavelength sweep of 80GHz. 

























































徴を持つレーザーである．図 1 に実際使用した ECLD，
図 2に ECLDの内部構造を示す． 
 
図 1 実際に使用した ECLD 
 
図 2 ECLDの内部構造 
 











































































図 5 LDへの駆動電流のみを変化させた時の波長 
 
図 6 ピエゾ素子にかける電圧のみを 
変化させた時の波長 
 


























験のセットアップを図 7に示す．  
 
図 7 LIF観測実験のセットアップ 
 

























献値 794.7597 nm とほぼ一致した値を示した．さらに，
先行研究では波長掃引可能幅が 0.0089 nmだったが、本



















熱運動により，数百 MHz ~ 数 GHz程度のドップラー幅
をもつ．原子のスペクトルが超微細構造によって分岐す



































２） “Atomic spectral line database from CD-ROM 23 of R. L.  
Kurucz,” available online at 
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